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Opportunities for observing parents caring for small children and helping parents have decreased in recent times, because of 
the increase in nuclear families, the declining number of siblings and decreased interactions in local communities. It would be 
useful to investigate correlations among these factors to identify suggestions for supporting the social development of 
contemporary young people. Factors related to the environment in which a person was raised (14 items), attachment factors (19 
items), and effects of the differences in childhood environment on readiness for parenthood required for becoming parents (26 
items) were investigated. Students of seven schools (N=1,396) that gave their informed consent participated in the study.  
Among them, valid 1,025 data were analyzed. Covariance structure analysis revealed the overall structure: In females, the social 
factor had a direct impact on “affirmative attitudes toward becoming parents” with some bypassed effects of a person’s self-
image and image of others. On the other hand, in males there is no such direct impact on any factor among readiness for 
parenthood. Only negative self-image affects “sympathetic responsiveness to children” and “affinity for parents”. It is discussed 
that experiencing extrovert socialization as a result of relationships with friends and family might have provided opportunities 
for developing trust in parents under different effect of attachment factors between genders.  
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37 項目から構成されている内の因子負荷量 0.5 以上の
25 項目から構成した。尺度全体の信頼性（内的整合性）
は、α 係数 0.7 以上を示している。回答選択枠は、「全
くそう思わない（全く知らない）」～「非常にそう思う






から構成されている内の因子負荷量 0.55 以上の 19 項
目から構成した。尺度全体の信頼性（内的整合性）は、









































 協力を得られた 7 施設の 1,396 名に配布し、1,071 名
（回収率 76.7％）から回答が得られた。そのうち同じ




 対象者の属性について Table 1 に示す。 
 
Table 1 対象者の基本的属性 
 
３．基本属性因子について 
 基本属性の 9 項目を主因子法によるプロマックス回
転を伴う因子分析をおこなったところ、4 因子が見い
だされ、全分散の 65.33％を説明した。 























































 各因子における性と愛着 2 因子の重回帰分析の結果
は Table 4 のとおりであった。性と愛着 2 因子の交互
作用に有意差が認められた項目の単純傾斜分析は



















Figure 3 女性のきょうだい要因における 
見捨てられ不安と親密性回避の関係 
 
因　子 項　　目 Factor1 Factor2 Factor3 Factor4 共通性
きょうだいは何人ですか .898 .153 .037 -.045 .841
何番目ですか .666 -.273 .041 .035 .490
きょうだいはいますか .406 .111 -.031 .001 .190
きょうだいの面倒 -.008 1.021 .069 -.018 1.004
親戚の子の面倒 .086 .333 -.197 .109 .237
ふれあい体験 .008 .014 -.806 -.011 .653
両親と一緒にくらしている .082 .026 .166 .090 .030
相談できる友達がいる .013 .009 .038 .611 .363
両親になんでも相談できる -.033 .028 .055 .559 .300
因子寄与 1.444 1.353 0.877 0.768
α係数 .589 .545 .138 .495
因子得点 .836 .995 .675 .518
固有値 1.948 1.647 1.257 1.028









（拒絶型＝恐れ型）の関係が見いだされた（Figure 4）。  




















Figure 6 男性の社交要因における 
見捨てられ不安と親密性回避の関係 
 











女性は Figure 9 上に、男性は Figure 9 下に結果を示
























































Table 3 各因子の性差 
 







Figure 9 女性(上図)と男性(下図)における 
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